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The diffusion theory is app1ied to the investigation 
resu1ts obtained from concrete cores of a bui1ding 10cated 
800 meters from seashore and 28 years old. The main 
conc1usions are as fo11ows 
1. The diffusion theory is found to be app1icab1e to the 
sa1t content in wa11 concrete of a bui1ding. 
2. The apparent diffusion coefficients were ca1culated 
as 0.37-1.66 (0.74 in the mean) x10寸cmケsecat the out-
side concrete. Whi1e the mean va1ue of the diffusion 
coefficient_ at the inside concrete was found to be 
0.13 x1σ8cm'lsec， about one sixth of the va1ue at the 
outside. It indicates the dry concrete has smal1er 
value of diffusion coefficient. 
3. The value of diffusion coefficient decreases and the 
resistance to salt penetration becomes greater when 
the compressive strength of concrete increases. 
4. When the service period of the bui1ding is specified 
as the time the salt content around bars reach a given 
al10wable limit， the cement water ratio or the comp-
ressive strength of concrete can be an indicator of 
the period. 
These conc1usions are hoped to be verified by the 
investigation of bui1dings with various concrete qua1ity， 
























θC O2C 3τ= Dc ・Ox2 ・H ・-….・H ・....・H ・..・H ・-…..・H ・. (1) 
Z C=Co( 1-erf("2イDc.τ))・H ・H ・..・H ・...・H ・. (2) 
00 見かけの表面塩分量ζ とに x 表面からの距離(cm) 
t 経過時間(sec ) Dc 見かけの拡散係数 (cm2/sec) 







セメントベース卜のDcについてはo. L. Page4)，とより1.27--16.52 x 10-8cm2/ secの値が報告
されている。 Browne2)は高強度コンクリー卜の offshore構造物と普通のmaritime構造物
のコンクリートから求めた代表的な Dcの値としてそれぞれ0.1x 1 0-8 cm2 / sec及び5x 1O-8cm2/sec 
を報告している。大即4) らは，桟橋上部工(飛沫部)の調査結果から Dc = 1.3 --3.9 x 10-8 cm2/sec 









































185 0.7 1.3 2.8 3.54 
2 215 0.3 1.1 2.4 3.26 
3 177 0.7 0.4 3.3 
4 209 1 : 2.84 : 2.57 0.8 1.9 3.0 3.69 
5 160 0.8 1.9 3.6 1.25 
6 211 1.0 1.3 3.1 3.26 
7 0.9 1.9 1.8 
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屋外側 屋内側 屋外側 屋内側
0.37 0.12 0.29 0.13 
2 0.40 0.14 0.23 0.27 
3 1.00 0.39 0.03 0.11 
4 (0.8580 ) 0.05 (臥a2150 ) 0.17 
5 1.66 0.10 0.15 0.10 
6 0.44 0.03 0.12 0.28 
7 0.50 0.06 0.16 0.16 
平 均 0. 74 0.13 0.15 0.17 
練準偏差 0.47 0.12 0.085 0.07 
244 
表 2















































Dcの値は屋外側で 0.37-1.66 x 1O-8cm2/sec， 
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.JASS5の海砂の塩分恕限量 0.04% (対モルタル 0.027% )を図 3Ir.書き入れた。乙れより調査






2. 見掛けの拡散係数 (Dc)は屋外側では 0.37-1.66 x 1 0-8cm2 / sec ，平均 0.74x 10-8cm
2 /secと
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